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It is considered that the arc resistance of synthetic 
resin in high voltage low current arc is influenced by 
the geometrical form ofsample also except the properti-
es of synthetic resin themselves. 
Accordingly， in this paper， we used the columnar samp-
les which were arranged frequently as the supporting ins-
ulating material or insulator in the insulation design 
of practical apparatus and the arc resistances were inv-
estigated. 
As the result， it was clarified that the arc resistan-
ces of columnar sample decreased more remarkably than 
that of pla七eone. Furthermore， there existed the cases 
of equal arc resistance and of different one in various 
diaine七ersof section of sample in the several synthetic 
resins. 
From these results， it was clarified that the effect 
of geometrical form of sample existed in the arc resist-































ても検討した。 (Tabユe I) 
なお，試料は切削，加工Iとより表面の均
整平滑化につとめた。
Ta~ユ号 Tesc insulating materiaユs
Phenolic ~esin I Filler Asbestos， ~ica ， ~ooden dust 
Resin Epi~ote 828 
Curi~g agent DAT， DAM，開NA. IfHPA 
E:poxy resi n Diluent AGE， PGE 
Fill仔r CaC03， SiQ-. Ti01，阿1ca， 
3MgO ・ 4Si0 2 ・ ~:O τalcum)
Resin Epolac G110Al 
Epolac G155AL 
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Error bars were placed on one typical resin 
only to prevent overcrowding. 
① Polyester resin Epolac G110AL:100，M:1.0，C:2.0 
② Epoxy resin Epikote828:100，DTA:14 
③ 11 1 ，MNA:90， DMP-30: 1 
@ 1 "，HHPA:70，DMP-30:1 
⑤ Polyester resin EpolacG110AL:100，M:2.0，C:0.5 
⑥ Epoxy resin Epikote 8お:100，口AM:28，SiOz:30
⑦ 1/ 11 ，DTA:l0，PGE:8，Ti02:80 
⑧ 11 11 ，DTA:l0，PGE:6，Micalex:50 
⑨ Polyester' resin EpolacG110AL:l00，M:1.5 
C:1.0，CaC03:50 
⑮ 1 Epolac G110AL100，M: 1.5 
C:1.0， Talcum:50 
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Fig.2 Arc current vs. diameter 
of section. 














乙乙で Pa:絶縁材料の密度 Cg / cm3)， t':アーク放電の熱エネルギーにより材料の炭化が起こる
までの時間 C8)， α ご CT'十 .e， c:絶縁材料の比熱 Ccalrc . g)， .e:絶縁材料の 19を炭化す
256 

















































Fig.3 Arc resistance time vs. energy 
01 arc discharge and arc resistance 
































Uを絶縁材料表面層の体積 Ccm3)，Tを温度 C00) ， kを熱伝導率 Ccaユ/cm. 8. deg)とすれば，
一次元の熱伝導の方程式は次式のように表わされる。








るに要するエネルギ-qとの聞には q二Wユの関係が成立する。ただし l(ca工/g)は材料の 1gを
炭化するに要する熱量である。材料の密度をれとすればdwはρadUとして表わされ，
q二 ρaPdU/d七(cal/8) (2) 
熱流Fにより絶緩材料に加えられる熱エネルギーは材料の内部エネルギーの増加と炭化に消費さ
れた熱エネルギーの総和である O したがって， Qが面積AIl.対する毎秒当りの熱エネルギーの総和
であるとすれば，




↓/jili i l l l nbdX
dUの温度T〆までの温度上昇とによるもので，
。 /a ru 、-A~kdT/d百二 ρ包C ( ;~ C'd T' dU+ T'dU/dt) a~ ¥θ七JU(t)~ u..~ . ~ u..~/u.. V ， 
で表わされる。
We treat here that the carbonization 




dx (cm) : litle distance to the inner 
part from the surface of 
insulating materiol. 
以上からQは次式のように表わされる。
Fi g. 4 A vertical section of sample. 
fJ rU 
Q=ρaC ;->L，T'dU θtJU(t) 
+ρa (CT'+ t )dU/d t( ca工/8) (3) 
(3)式を積分することにより，
..(t Qd七 =ω [Ju~t)T日]:'+似CT〆+印刷ca工)
また，
j;tQdt=LtQdt+17Qdt(叫)
ρaC r L~ ， T・dUr，項は絶縁材料の未炭化部分中の熱エネルギーであり，これはまた炭化が生ずLJU(t) Jt' 




U=Q (t-tノ)/ρaα (4) 
TこTごし， α= CT'+t 
